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COMMENCEMENTS

D ans l’oeil de cette biche on voit
Un etang noir, une cabane
D ’un au tre m onde d iaphane
Ou boit un cerf parm i ses bois.
De ce fu tu r cheval n ’existe
E ncor que le hennissem ent
Et la criniere dans sa fuite
Que se d isp u tent q u atre vents.
De loin voici que m ’arrive
Un clair visage sans m aitre
C herchant un corps p o u r que vive
Sa passion de connaitre.
Nulle levre ne le colore
M ais avec un soin studieux,
D ouble, une n atte de cheveux
T om be sur un fragm ent d ’epaule.
Virez chevelures de fem m es,
Virez beaux gestes sans bras,
A udaces qui cherechez une am e,
Violences qui voulez un bras,
R egards sans iris ni racines
R o d an t dans l’espace argentin,
O regards, serez-vous enfin
R etenus p ar une retine?
Jules Supervielle
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BEGINNINGS

In the eye of this deer we see
a black pool, a scene from
a transparent world where
a deer drinks alone in a wood.
In this future, the horse exists
only in the neighing and the m ane
flying as it races the 4 winds.
From far away a face comes to me,
clear and calm, looking for some
body to hold its desire to believe.
Two pale lips, set
with care, a lock
of hair falls on
part of the shoulder.
Lovely feminine hair.
Beautiful m ovem ent w ithout arm s,
audacities who search for a soul,
violences who long for those arm s,
glances w ithout iris or root
roam ing in the silver air,
glances, will you finally
secure yourselves to a retina?

—Jules Supervielle
Translated by Quinton D uval
& A ndrew Grossbardt
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G rands yeux dans ce visage,
Qui vous a places la?
De quel vaisseau sans m ats
Etes-vous l’equipage,
D epuis quel abordage
A ttendez-vous ainsi
O uverts to u te la nuit?
Feux noirs d ’un bastingage
Etonnes m ais soum is
A la lio des orages,
P risonniers des m irages,
Q uand so n nera m inuit
Baissez un peu les cils
P o u r reprendre courage.
Jules Supervielle
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THESE EYES
W ho put these eyes
in this face?
W hat broken-down ship
are you the crew of?
How long have you waited,
captured, wide open
all night long?
The dark lights'of the barricade
dazzle, but give in
to the power of the storm.
You prisoners of mirage,
when m idnight strikes
lower the eyelids a little
and find courage again.
—Jules Supervielle

Translated by Quinton Duval
& Andrew Grossbardt
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LE PETIT BOIS

J’etais un petit bois de France
Avec douze rouges furets,
Mais je n’ai jam ais eu de chance
Ah! que m’est-il done arrive?
Je crains fort de n’etre plus rien
Q u’un souvenir, une peinture
Ou le restant d ’une aventure,
Un parfum , je ne sais pas bien.
Ne suis-je plus q u ’en la m em oire
De quelle folle ou bien d ’enfants,
I Is vous diraient m ieux m on histoire
Que je ne fais en ce m om ent.
Mais ou sont-ils done sur la terre
P our que vous les interrogiez,
Eux qui savent que je dis vrai
Et jam ais je ne desespere.
M on Dieu com m e e’est difficile
D’etre un petit bois disparu
Quand on avait tan t de racines
C om m ent faire pour n’etre plus?
Jules Supervielle
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THE SM ALL WOOD

I was a small wood in France,
with twelve red ferrets, but
I was never lucky. . .
Ah! How did I get into this?
I want to be m ore than
a souvenir or a painting
or the end of an adventure
or a fam iliar smell. . .1 don’t know.
Am I ju st a tale for children
or some m adw om an’s vision?
They could tell my story better
than I can at this point.
There m ight still be people around
who would tell you if you asked them.
Tell you that I’m telling you the truth
and that I’m not that depressed.
My God, it’s so hard not to be
here anym ore. W hen I had so
m any roots, how can they all
be gone now?
—Jules Supervielle
Translated by Q uinton D uval
& A ndrew Grossbardt
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